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Abstracti Since thc dcrcgulation of bus markct, thc maintcnancc of local transportation servicc is great concern for many
municipalitics lntcr―rcgional bus servicc is onc of practical rncasurcs to maintain bccausc it can rcducc bus cost by collccting scvcral
routcs inょぅlatcd municipalitics WVhcn thc municipalitties introdklcc this servicc,howcvcr,they rcsolvc thc conflict ovcr the allocation
of subsidy Nalncly,thc allocation should bc fali We exanunc ho覇/thc conflicts havc bccn rcsolved in thc cascs,and thcn formulate
thc conflict situation by coopcrativc game Using coopcrative gamc modcl,wc show that thc fairness bchind cach case、vas likely to
bc thc conccpts of nuclcolus and some ofits dcrivatives
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また,の(s)の定義より次式が成立する。
























































76          谷本圭志・喜多秀行 :地方部での広域バスの開設における利害調整に関する分析
表1 事例 1における費用関数 (%)     表4実際の負担額と協カゲームによる負担額(%)
提携ざ 運行回数 人 口 損失額 商圏人口 C2(S)
l 51.4 33,7 47.4 靭
F2 17.4 17.1:紳: 8.7 18,9
?
? 難鯵 33.7 37.8 49.2
?






f23 48.6 鰯 52.6 46.5 66.3

























兼山 214 22.919,7 170






藤 岡 162 15,7167178




中里 107 128 12.9 108
上 野 178 20,1 20720.2
表2 事例2における費用関数 (%)
提携S 人 口 面積 利用者 Q(ざ)
1 66:9孝 55.0 26.0 66,9
?
? 20,7 25。7 極鞠 51.3
12.4 19.3 魏 舞 227
121 i37遜 80,7 773 876
13キ 報 導: 743 48.7 79.3
231 45,0 ―iL雪墜:∋E: 74.0
表3 事例3における費用関数 (%)
提携S 路線延長 利用者 依存度 の(S)
ll 44.4 45,3 ::ヨ騒9騎0=二:: 806
f2キ ミ期 14.1 14.5 28.7
騨 :|: 14.9 1.9 20.4




64.8 602 彗鶏 82.5
f14キ 509 71.0期 83.6
f231 29,0 16.4 49.1
f24 35,2 ユ辮 華 17.5 39.8
(34 26.9 4.9 40.6
1231 93.5 74.31峯:辮 97.0
124} 796 鞘 98,1
134キ 71.3 :|ヨ魯琶Eきユ≡:そこ 85,5 85,9























































































































































伯太 20.6 260 147
事例 3
八百津 699 53.5568 63.5




新 町 25 34
藤 岡
鬼石 308 25,222.9265241 26.7
万 場 22620,0210232243
中里 107 12.1 14.0 10.8
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